








































































































































L システム全体（店内全体）の平均客数 Lq と着席している客の合計の平均値






































Lq［人］ L［人］ Wq［min］ W［min］
2.24 12.24 0.11 0.61
7変化する。混雑時に現地測定した値から考慮して mG を4,5,6 ［Gr/min］，F 













Figure 3  混雑時のパターンA















n, a はTable 1に同じ
待ち行列理論によるテーマパークレストラン混雑状況の検討




Table 4 とTable 5 から，たとえば mG=4, F=180 または mG=6, F=120 であ

















4 8 10 12
5 10 （No.1） 12.5 （No.2） 15
6 12 15 18




4 0.7 0.8 1.0
5 0.8 1.0 1.3 （No.3）
6 1.0 （No.4,5） 1.3 1.5
9　mT=R/F （8）
カウンター数 R=12 は共通，F=120,150,180 より mT を求めると，それ
ぞれ，mT=6.0, 4.8, 4.0 となる。Table 6に E=30, 40, 50 と仮定して式（7）




















Table 6  平衡状態での着席しているテーブル数 T
F ［sec］ mG ［Gr/min］
E ［min］
30 40 50
180 4 120 160 200
150 4.8 144 192 240















Norm_Inv （Rnd, 平均値, 標準偏差）
平均値は５または６，標準偏差を0.683とする。
（3）シミュレーション条件
ゲストの到着率などの設定値をTable 8に示す。tT はTable 8の値（F, R, 
E, T）を用いて式（9）から求めたものである。最右列項目のポイント①




Table 7  着席テーブル数200







































参考までにシミュレーション Excel の Sheet 画面の一部をPhoto1, 2に
示す。数値はゲストの通し番号，時刻，回数などであり，各ゲストのタイ
ミング毎の時刻を記録する。10回繰り返しのシミュレーション結果をまと






平均値である。括弧（　）の値はその標準偏差（Excel 関数 AVEDEV を使
用）である。
Table 8　設定値と理論値










1.0 4.8 192 ②

















?? Table 9 ????Table 9? 2?  ? Table 8? 8????Table 9? 3
?????????????????????????????????
???? 60[min]??????????????????????????
?? 10???????Table 9? 4? SB???????????????
?????Table 9? 5???????????????????????
????????????????????????????????
????? ???????????Excel?? AVEDEV???????? 
 
 
Photo 1 ?????????? ?????? 
 
 
Photo 2 ?????????? ????????? 
 
 
Table 9  ?????????????? 
No.  ?? SB ?????? 
1 200 198?0.9? 0 0 
2 192 190?0.6? 0 0 
3 200 199?1.2? 20.7?0.7? 2.4?0.6? 
4 180 178?0.0? 0 0 
5 240 200?0.0? 0 156?0.9? 
 
 Table 9????????????????? Table 8?????????
???????????No.2????????????? 12.5?????
?????????????????????????????????



















?? Table 9 ????Table 9? 2?  ? Table 8? 8????Table 9? 3
?????????????????????????????????
???? 60[min]??????????????????????????
?? 10???????Table 9? 4? SB???????????????
?????Table 9? 5???????????????????????
????????????????????????????????
????? ???????????Excel?? AVEDEV???????? 
 
 
Photo 1 ?????????? ?????? 
 
 
Ph to 2 ?????????? ????????? 
 
 
Table 9  ?????????????? 
No.  ?? SB ?????? 
1 200 198?0.9? 0 0 
2 192 190?0.6? 0 0 
3 200 199?1.2? 20.7?0.7? 2.4?0.6? 
4 180 178?0.0? 0 0 
5 240 200?0.0? 0 156?0.9? 
 
 Table 9????????????????? Table 8?????????
???????????No.2????????????? 12.5?????
?????????????????????????????????





No. T 結果 SB テーブル待ち
1 200 198 （0.9） 0 0
2 192 190 （0.6） 0 0
3 2 0 199 （1.2） 20.7 （0.7） 2.4 （0.6）
4 180 178 （0.0） 0 0
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理論上の値をTable 12（最下行は（6）の結果）に示す。F, R, E はTable 
11のシミュレーション結果であり，その値を用いてゲストのテーブルへの
到着率 mT は式（8），着席テーブル数 T は式（12），tT は式（9）から求め
る。着席テーブル数はシミュレーションのばらつきを考慮すれば理論上の















































































































6 148.0 36.6 4.9 178
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Examination of the degree of congestion at a restaurant
in a theme park using Queueing Theory
Noriaki SAKAMOTO
《Abstract》
This paper shows the degree of congestion at a restaurant in a theme 
park through a simulation using Little’s formula, which is the most basic 
principle in Queueing Theory. In a certain type of restaurant, customers 
place their orders and pay first, then stand in line to receive their meals. 
The problem is the long time needed to serve the meals even when vacant 
seats can easily be found. Regarding congestion, it takes 40 minutes or 
more for the customers to receive their orders after lining up in the 
restaurant. The purpose of this paper is to demonstrate a case where 
Little’s formula reproduces a real system.
